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It has been almost definitely established b~’ man~’ investigators that fat 
nutrition is effective against tuberculosis. If it is true, what isthe mechanismus of 
action? The writer has tried to examine this point h:-・ observing how experimental 
pulmonary tuberculous lesions behave in rabbits receiving long-continued administra-
tion of sesame oil emulsion. 
The resu比sare summarized as follows : 
1) The rabbits with pulmonary tuberculosis gain weight more rapidly with 
repeated administration of fat emulsion than those receiving no fat emulsion. 
2) Histochemicaly, a part of infused fat definitely escape:-; from the disease<l 
blood vessels in the necrobiotic area of tuberculous lesions. 
3) Calcification of tubsrculous lesions is promoted markedly in the ar回S
heavily infiltrated with fat. 
4) In tuberculous lesions where fat is densely distrilrntcd al around them, 
there is litle possibility of their sっfteningand melting. 
5) ln the fat treated group, the proliferation of arg：－’rophilic fibers occurs 
more rapidly in the wal of tuberculous. foci and the≫ become collagenous earlier. 
6) In the fat treated group, the tub2rculous foci are completely encapsulated 
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全期間に亘ってAg染色， \Vi~~ 色， OHOd＇：色， H·E染色
更にカルシウム染色等を応用して組織化学的に病巣の
示す態度を比l鮫検討した結果，好銀性i線維のt首生，即
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第 1図 F 81rl2C11¥, 2ヵ月日の所見．脂質は主
として病巣周辺部の仮性壊手E層乃雫組織
球｜生細胞層に ，＼，｛！， め られる <OHO•f:C'.c1,
第 2図 FB182C、群＇ 2ヵ月目の所見．乾酪巣周
辺部の組織球性細胞層に存在する脂質は
.':;:''i以q1;r1の組織E貫性汁I胞によってl切
らかに c~u；~ されている t υ］｛（＿）＇ふ c~'・ 
第 3図 FB182C‘群＇ 4ヵ月目の所見． 脂質（日E
酪11.';j_!l川のみならず中じ：1:i：毛弓 まで
多量に認められる 10}{0明色 ＇・
第4図 F 13B2 C’鮮y 7 }J月自の所見． 乾酪県内
にlt ’ jミに応11リ tJ カ ヰ シウム /t 1~i が，；.~.めら
れる II・Eq＇凸）．






第6図 FB1B2C司群p 1 ヵ月闘のH·E•f：〔r~所 1,1,. 第 7図 FB1B2C群， 2 ヵ月自のH·E•tl巴所見．
第8図 FB182C・群p 3ヵ月目のH・Eif;色所見． 第 9図 FB182C・群，4ヵ月闘のH・E－＇共色円！？ 見．
第10図 FB182C群， 5 ヵ月 自のH·E•染色所見． 第11~ FB182C群p 7 ヵ月目のH·E•特色所見．
78 日本外科宝函第30巻第1号
第12図 FB182（句群p 3ヵ月目J;QRO染色所見． 第13図 FB1B2C‘群p 5力月日のORO染色所厄．
第15%1 FB1B2＜、／f, 7 ヵ月白 (T',(Jf ｛（）·~月色所見．
第16図 第17翠
J感作実験的家兎結核病巣（山村〕に及ぼす脂質投与のj影響に闘する実験均研究 79 
第18図 FB1B2C群p 3ヵ月目のAg染色所見． 第19図 GB1B2C群p 3ヵ月目のAg;¥(ir_riJT見．
第20~ FB1B2C群， 5力月目のA広1令色所見． 第21図 GB1B2C‘群， 5 岩月間のAg•f,色所見．
FB1B2C群p 6ヵ月目のAg染色所見．
80 日本 ＇1f 利 ~（ しJ'.I 第30巻＇.：（＼ I 号
－司圃』守胃－ ~・－－且、、
第24図 FB1 B~C司群p 9 力月目のA且 ； ：＇： 巴いIf\~. 第25図 FB1B2C群＇ 10 力月目のAg•花色所見．
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，崎旬幽幽－
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